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均年齢は，ゾルピデム 10 mgの 75.5歳が最も低く，ト
















38 Pharmacy Society of Japan
薬局薬学　2015 Vol. 7 No. 1
過量（以下，eGFR）および尿酸値（以下，UA）の対象期間
中の平均値の推移を Fig. 2に示した．正常値は BUN：

















を A～Zとし，処方日，処方薬，処方日数を Table 3に
示した．患者 Pは，ASTおよび ALTについて AST：42～
91 IU/L，ALT：48～58 IU/Lの推移を示した．また，患
者 B，O，Q，Rの BUNおよび Creの推移は，患者 B；
BUN：24.6～41.6 mg/dL，Cre：6.3～10.3 mg/dL，患者
O；BUN：25.8～27.4 mg/dL，Cre：1.1～1.3 mg/dL，患
者 Q；BUN：31.6～64.8 mg/L，Cre：1.5～4.1 mg/dL，患













確認されなかった．対象期間中の BUNは 30～45 mg/
Table 1　各薬剤の服用患者数，男女比および平均年齢

















ブロチゾラム 0.25 105 47：58 77.6±6.9











エチゾラム ゾルピデム ブロチゾラム ゾピクロン トリアゾラム
0.5 mg 1.0 mg 5 mg 10 mg 0.25 mg 7.5 mg 0.125 mg 0.25 mg
内科　　　 176 13 75 30 79 53 18 20
脳神経外科  35  3  5  1  5 11  4  1
整形外科　  19  0  7  1  3  2  1  1
循環器内科  21  2 12  2  8  2  0  4
泌尿器科　   7  2  6  2 11 24  6  1
透析科　　   2  0  1  1  5  1  0  1
外科　　　   4  1  1  0  0  2  1  0
救急・夜間   5  0  1  0  0  1  0  0
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井上ほか：高齢者における睡眠薬の安全使用
dL，UAは 5.4～7.9 mg/dL，Creは 1.2～2.5 mg/dLを推移




　2012年 X月 Y日からゾルピデム 5 mg/日を服用して
いた．Y+15日後，「昨日の夜から頭がふらふらする」と
の訴えがあった．慢性肝炎の既往歴があり ASTが慢性


































Fig. 1　肝機能値異常群，正常値群および全体の対象期間中の AST，ALT，γ-GTPおよび ALPの平均値の推移
結果は平均値 ±標準偏差で表した．○，肝機能値異常群；●，正常値群；□，全体
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ロセミドであった．転倒する数日前に眼科で視力の低下
を指摘されていた．この患者の BUNおよび Creの推移




































































































































































O 2013年 X月 Y日 ブロチゾラム 0.25 mg/日 56日分
P 2012年 X月 Y日 ブロチゾラム 0.25 mg/日 42日分
Q 2012年 X月 Y日 ブロチゾラム 0.25 mg/日 35日分
R 2012年 X月 Y日 ゾルピデム 5 mg/日 56日分























U 2012年 X月 Y日 ゾルピデム 5 mg/日 56日分
V 2012年 X月 Y日 ゾルピデム 10 mg/日 56日分
W 2012年 X月 Y日 ゾルピデム 10 mg/日 35日分
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    Elderly patients tend to use hypnotic medications but have an increased risk of falling as a side effect of these 
medications. This study aimed to research the proper usage and safety of 5 drugs (etizolam, zolpidem tartrate, 
brotizolam, zopiclone, and triazolam) in 555 patients aged more than 65 years at Chichibu Municipal Hospital, which 
is located in an aging community. This study was based on data from prescription and medical records. Four patients 
had been prescribed drug regimens in excess of the restricted administration amounts. Twenty-six patients had been 
prescribed drug regimens in excess of the restricted administration durations. Additionally, the medical record data 
conﬁrmed lightheadedness in 3 patients. Of these 3 patients, a laboratory renal function assessment indicated a chronic 
abnormality in 1 patient and a laboratory hepatic function assessment indicated a chronic abnormality in another 
patient. Falls were conﬁrmed in 3 patients. Of these, the laboratory renal function assessments of 2 patients indicated 
chronic abnormalities. The ability to rapidly access patient information is desired by pharmacists to make proper 
judgments regarding prescriptions.
 (J Community Pharm Pharm Sci 2015; 7: 36–43)
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